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Ayurvedic Practice 
Ayurveda is an ancient Indian system of medicine that has developed and flourished at least since the 
time of the fourth Veda, Atharva-Veda. In fact, the sway of Ayurveda, literally, the “scripture of 
longevity” has been such on the mind of the populace that it has sometimes been called the fifth Veda. 
It is often thought of as a “holistic” system of medicine that brings into balance the three vital 
components of the body through the use of herbs and specific dietary practices. Scholars have pointed 
out that Ayurveda was so developed even in the ancient times that one can find references to surgery 
within it, referred to as “Shalya Chikitsa.” Not many Ayurvedic doctors practice Shalya Chikitsa now, 
for that part of medicine has been taken over by modern medicine and hospital based surgery. 
However, the principles of Ayurveda are still recognized to be universally applicable and therefore, 
very popular in India and the Indian diaspora. There are many reputed indigenous pharmaceutical 
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Hindi Transcription 
मेरा नाम डॉक्टर सीमा मुकीम ह.ै.. मैंने ितिब्बया कॉलेज, करौल बाग, िदल्ली यूिनविसर् टी से 1993 में पास आउट िकया 
ह.ै.. और मैं आयुवेर्द में ही प्रैिक्टस करती हू.ं.. जहां तक बात ह ैफील्ड की, मैं बेिसकली इन्फटेर्िलटी पे, मतलब िक जनानी 
बीमािरयों पे ज्यादा एम्फैसाईज़ करती हू.ं.. साथ में हम लोग कैं सर के िलये भी ट्रीटमेंट देत ेहैं... सैिकंडली, जो आपने पूछा 
िक जो सामंजस्य वाली बात, यूनानी और आयुवेर्द की, बेिसकली जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग ये देखते थ ेिक 
आमतौर पर हम लोग जो यूज़ कर रह ेहैं, जो भी पेड़-पौधे हैं, वो तो िसिमलर हैं, उनकी फॉरमेशन, जो फाइनल प्रोडक्ट ह,ै 
उसका नाम अगर आप ए या बी दे दीिजये, उससे कोई फकर्  नहीं पड़गेा... तो जहां तक सामंजस्य की बात ह ैवो तो दोनों 
एक ही िसके्क के दो पहलू हैं... आप नाम कुछ दे दीिजये, उससे कोई फकर्  नहीं पड़ता... अ... जो आप कहती हैं िक आप 
कैं सर िरसचर् पर, या कैं सर ट्रीटमेंट पर आप काम कर रही हैं, तो क्या ये ईलाज, क्योंिक कैं सर एक ऐसी बीमारी ह ैिजसका 
ज्यादातर लोग कहते हैं िक एक हद तक ईलाज हो सकता ह,ै उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते... क्या आपको लगता 
ह ैिक आयुवेर्द में इसका पूरा पक्का ईलाज ह?ै पूरा पक्का ईलाज, तो आप िकसी चीज को 100% नहीं कह सकते िक 
इसका 100% ये ट्रीटमेंट ह.ै.. अगर कोई ऐसा दावा करता ह ैिक ये 100% हम ट्रीटमेंट कर देंगे, तो वो, मेरे िहसाब से वो 
सही नहीं ह.ै.. कोई भी ईलाज करने के िलये अगर हम, सपोज़ कर लीिजय ेऐलोपैिथक साईड पर भी जाते हैं, तो सजर्री 
कर देते हैं... रेिडयो थैरेपी या कीिमयो थैरेपी और िडफरैंट टाईप ऑफ ट्रीटमेंट एडाप्ट करते हैं... लेिकन वो भी ये नहीं कह 
सकते िक हमने सजर्री कर दी ह ैतो हमने ये कैं सर को ट्रीट कर िदया ह.ै.. ठीक ह ैना... उसी तरह से हम लोग 100% दावा 
कोई भी नहीं कर सकता िक हम इस बीमारी का ईलाज 100% कर देंगे... जहा ंतक बात ह ैएक्सटैंशन ऑफ लाईफ की, 
क्योंिक सजर्री में भी या कीमोथैरेपी से या रेिडयो थैरेपी से भी हम एक तरह से लाईफ को एक्सटैंड ही तो कर रह ेहैं और 
हम कुछ नहीं कर रह.े.. िकसी भी ट्रीटमेंट को हम उठायें तो वो िसफर्  एक्सटैंशन ऑफ लाईफ ह.ै.. हम जब आयुवेर्िदक 
दवाईयों से या यूनानी दवाईयों से िकसी पेशैंट को ट्रीट करत ेहैं, स्पेशली फॉर कैं सर, तो एक चीज आप, हम उसको 
िबलु्कल िक्लयर करके चलते हैं िक िदस इज़ जस्ट एक्सटैंशन ऑफ लाईफ... ठीक ह ैना... दसूरी चीज ये ह,ै अगर हमारे 
पास पेशैंट िबना िकसी इन्वैस्टीगेशन के आता ह,ै तो हम लोग पहले कोिशश ये ही करते हैं िक हम लोग कोई उसका 
एफ.एल.ए.सी. ना करायें... और हम िसफर्  एम.आर.आई., बेिसकली एम.आर.आई. से या सी.टी. या जो भी हों, मतलब 
नॉन इन्वेिसव प्रोसीज़र से हम लोग उसको डाईग्नोज़ करके उसे ट्रीटमेंट दें... तो मेरे खयाल से अगर िकसी पेशैंट की हम 
पेनलैस लाईफ को एक्सटैंड करते हैं तो वो काफी बड़ा एचीवमेंट हो जाता ह.ै.. जैसे कैं सर ट्रीटमेंट की बात आती ह,ै उसमें 
य ेकहा जाता ह ैिक जो ट्रीटमेंट होता ह,ै ये पैिलयेिटड ह,ै ये क्यूिलयेिटव नहीं ह.ै.. तो क्या आयुवेर्द में भी वो पैिलयेिटड ह ै
क्यूिलयेिटव नहीं? एग्जैक्टली आप िकसी चीज को आप टिमर् योनोलॉजी में बांध नहीं सकते, िक ये पिटर् कुलरली ये 
ट्रीटमेंट ह ैया वो ट्रीटमेंट ह.ै.. ऐसा भी हमने देखा ह ैकई पेशैंट्स में िक कैं सर ग्रोथ स्टाटर् हुई ह,ै सपोज़ कर लीिजय ेफस्टर् 
से्टज में ह ैपेशैंट आया, तो वो ग्रोथ िरग्रैस भी हो गई ह.ै.. तो आप एग्जैक्टली िकसी टिमर् योनोलॉजी में आप बांध के नहीं 
चल सकते िक ये यही काम करेगा और ये काम नहीं करेगा या ये नहीं कर सकता और ये कर सकता ह.ै.. आप िकसी टमर् 
पे उसको नहीं बांध सकते... एक िमनट, पैन कर लीिजये आप... इसमें थोड़ा सा... एक िमनट... कैसर वाली, उसी प्वाइंट 
पे, थोड़ा सा ये ह ैिक बेसीकली आयुवेर्द और यूनानी की दवाईया ंएंटी ऑक्सीडेंट की तरह से भी काम करती हैं और 
लाईफ को थोड़ा सा बढ़ाती हैं... हमारी दवाईयों से, जो भी हम दवाईया ंयूज़ करत ेहैं, कैं सर के पेशैंट्स पे, उन दवाईयों से 
य ेदेखा गया ह ैिक जो होपलैस पेशैंट्स हैं, िजन्हें ये कह िदया जाता ह,ै माडर्न ट्रीटमेंट लेने के बाद भी, ये हमारे पास बहुत 
पेशैंट आते हैं... िजन्हें ये कह िदया जाता ह ैिक ये तो बस गया, घर जा के सेवा करो, िखदमत करो, हमने कई बार देखा ह,ै 
एक पेशैंट तो मेरी अभी, अनफार्च्यूनेटली, ड्यू टू ओल्ड ऐज, अभी पैंसठ साल की ऐज में डतै्थ हुई ह,ै शास्त्री नगर में रहती 
 
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थी, चंदा देवी नाम था... मेरे पास उसकी एम.आर.आई. और सी.टी. वगैरह आज भी पड़ ेहैं, उन्हें एब्डॉिमनल कैं सर था... 
एब्डॉिमनल कैं सर, उन्हें स्टमक पर काफी बड़ा ग्रोथ था... हमने यूनानी ईलाज उन्हें यही बता के चलाया िक हम आपकी 
लाईफ को िसफर्  बढ़ा रह ेहैं... और वो दस साल तक िजंदा रहीं, जबिक ऑल इंिडया इन्स्ट्रीट्यूट ने उन्हें कह िदया था िक 
होपलैस ह,ै ले जाओ, कुछ िदन सेवा करो, और चली जायेगी... और उनकी डतै्थ कैं सर की वजह से नहीं हुई, अब वो 
नैचुरल डतै्थ मरी हैं... और लास्ट में उनके िबलु्कल, ट्रीटमेंट के बार, छः-सात महीने के ट्रीटमेंट के बाद मैंने उन्हें देखा ह ैिक, 
जब मैंने उनके दबुारा से रीइन्वैस्टीगेट कराया तो टोटल, िजतना भी ट्यूमर था, सब िडज़ाल्व हो चुका था... वो 100% 
क्योर थी... हमारे पास क्योंिक िरसचर् के फैिसलीटीज़ कम हैं, हम पूरी तरह से ये पता नहीं लगा पाते िक हमारी मैिडसन 
का जो रूट ऑफ वकर्  ह ैवो क्या ह.ै.. क्योंिक यूनानी ट्रीटमेंट को अभी गौरमैंट की तरफ से भी इतनी फैसीिलटी नहीं िमल 
पाई िक हम लोग अपनी िरसचोर्ं को कंप्लीट कर सकें ... लेिकन ये पता ना होते हुये भी ट्रीटमेंट का जो पाटर् रहा ह ैहमारा 
ज्यादा सकै्ससु्फल रहा ह ैऔर हम लोगों के पेशैंट अच्छी तरह से ठीक होते हैं, कैं सर में भी... हम ये नहीं कहते िक 100% 
क्योर कर िदया ह,ै हमने लाईफ सेव कर दी, लेिकन उनका लाईफ थोड़ी सी बढ़ जरूर जाती ह.ै..
Hindi Vocabulary
Tibiya College ितिब्बया कॉलेज
Ayurveda आयुवेर्द
Womens' illnesses जनानी िबमािरयों
Harmony, consistency, congruence, 
unison, concordance सामंजस्य
Unani and ayurveda यूनानी अौर आयुवेर्द
Trees and plants पेड़-पौधे
Two sides of the same coin एक ही िसके्क के दो पहलू
Difference फकर्
Cure, remedy, treatment ईलाज
Treat to a certain extent एक हद तक ईलाज
Sure treatment पूरा पक्का ईलाज
Cannot say नहीं कह सकते
Claim दावा
Treatment for the illness बीमारी का ईलाज
With Ayurvedic medicines आयुवेर्िदक दवाईयों से
With Unani medicines यूनानी दवाईयों से
Will work काम करेगा
Will not work काम नहीं करेगा
Ayurveda and Unani medicines आयुवेर्द अौर यूनानी की दवाईयां
 
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Hindi Questions
1. डॉक्टर सीमा मुकीम के अनुसार आयुवेर्द और यूनानी एक ही िसके्क के दो पहलू हैं, क्यों?
1 दवाओं के नाम अलग अलग हैं और पेड़ पौधे दवाई बनान ेके िलय ेभी अलग हैं
2 दवाओं के नाम एक हैं और पॆड़, पौधे दवा बनाने के िलये अलग हैं
3 दवाओं के नाम कुछ भी हों पर पेड़, पौध ेदवा बनाने के िलये एक ही हैं
4 कुछ कुछ िमलता जुलता ह ै
2. सीमा जी के अनुसार क्या िकसी पैथी में ईलाज पूरा हो सकता ह?ै 
1 आयुवेर्द में इलाज पूरा हो सकता ह,ै बाकी पैिथयों में नहीं 
2 युनानी में इलाज पूरा हो सकता ह,ै बाकी पैिथयों में नहीं 
3 िकसी मॆ ंभी मरीज़ पूरी तरह ठीक नहीं हो सकता ह ैपर उसकी िज़न्दगी और बढ़ सकती ह ै
4 एलोपैथी में सजर्री से इलाज पूरा ठीक हो जाता है
3. आयुवेर्द में दवाएँ काम करती हैं, सीमा जी के अनुसार ये क्यों नहीं सािबत हो सकता ह?ै
1 दवाएँ िमलती नहीं ह ै
2 दवाएँ दरू दरू स ेआती हैं 
3 िरसचर् फ़ैिसलीतीज़ कम हैं 
4 दवाएँ िरसचर् के लायक नहीं ह ै 
Like an antioxidant एंटी अॉक्सीडेंट की तरह से
Works काम करती हैं
Serve सेवा करो
Will only extend life लाईफ को िसफर्  बढ़ा रह ेहैं
Alive िजंदा
 
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nitsuA ta saxeT fo ytisrevinU ehT ,etutitsnI aisA htuoS c
noitpircsnarT udrU
 ﻣﯾرا ﻧﺎم ڈاﮐﭨر ﺳﯾﻣﺎ ﻣﻘﯾم ﮨﮯ۔۔۔ ﻣﯾں ﻧﮯ طّﺑﯾہ ﮐﺎﻟﺞ، ﮐرﯾل ﺑﺎغ، دﻟّﯽ ﯾوﻧﯾورﺳﭨﯽ ﺳﮯ ﺑﯽ۔ﯾو۔اﯾم۔اﯾس 3991 ﻣﯾں ﭘﺎس آؤٹ
 ﮐﯾﺎ ﮨﮯ۔۔۔ اور ﻣﯾں آﯾوروﯾد ﻣﯾں ﮨﯽ ﭘرﯾﮑﭨس ﮐرﺗﯽ ﮨوں۔۔۔ ﺟﮩﺎں ﺗﮏ ﺑﺎت ﮨﮯ ﻓﯾﻠڈ ﮐﯽ، ﻣﯾں ﺑﯾﺳﮑﻠﯽ اﻧﻔرﭨﻠﭨﯽ ﭘہ، ﻣطﻠب ﺟو۔۔
 زﻧﺎﻧﯽ ﺑﯾﻣﺎرﯾوں ﮐﮯ اوﭘر زﯾﺎده اﯾﻣﻔﺳﺎﺋز ﮐرﺗﯽ ﮨوں۔۔۔ ﺳﺎﺗﮭ ﻣﯾں ﮨم ﻟوگ ﮐﯾﻧﺳر ﮐﮯ ﻟﺋﮯ ﺑﮭﯽ ﭨرﯾﭨﻣﯾﻧٹ دﯾﺗﮯ ﮨﯾں۔۔۔
 ﺳﯾﮑﻧڈﻟﯽ، ﺟو آپ ﻧﮯ ﭘوﭼﮭﺎ ﮐہ ﺟو ﺳﺎﻣﻧﺟﺳﯾہ واﻟﯽ ﺑﺎت، ﯾوﻧﺎﻧﯽ اور آﯾروﯾد ﮐﯽ، ﺑﯾﺳﮑﻠﯽ ﺟب ﮨم ﻟوگ ﭘڑھﺗﮯ ﺗﮭﮯ ﺗو ﮨم
 ﻟوگ ﯾہ دﯾﮑﮭﺗﮯ ﺗﮭﮯ ﮐہ ﻋﺎم طور ﭘہ ﺟو ﮨم ﻟوگ ﯾوز ﮐر رﮨﮯ ﯾﮩں، ﺟو ﺑﮭﯽ ﭘﯾڑ ﭘودے ﮨﯾں، وه ﺗو ﺳﻣﻠر ﮨﯾں، ان ﮐﯽ
 ﻓﺎرﻣﯾﺷن، ﺟو ﻓﺎﺋﻧل ﭘروڈﮐٹ ﮨﮯ، اس ﮐﺎ ﻧﺎم اﮔر آپ اے ﯾﺎ ﺑﯽ دے دﯾﺟﺋﯾﮯ، اس ﺳﮯ ﮐوﺋﯽ ﻓرق ﻧﮩﯾں ﭘڑﯾﮕﺎ۔۔۔ ﺗو ﺟﮩﺎں
 ﺗﮏ ﺳﺎﻣﻧﺟﺳﯾہ ﮐﯽ ﺑﺎت ﮨﮯ وه ﺗو دوﻧوں اﯾﮏ ﮨﯽ ﺳﮑّﮯ ﮐﮯ دو ﭘﮩﻠو ﮨﯾں۔۔۔ آپ ﻧﺎم ﮐﭼﮭ دے دﯾﺟﺋﯾﮯ، اس ﺳﮯ ﮐوﺋﯽ ﻓرق
 ﻧﮩﯾں ﭘڑﺗﺎ۔۔۔
 ﺟو آپ ﮐﮩﺗﯽ ﮨﯾں ﮐہ آپ ﮐﯾﻧﺳر رﯾﺳرچ ﭘر، ﯾﺎ ﮐﯾﻧﺳر ﭨرﯾﭨﻣﯾﻧٹ ﭘر آپ ﮐﺎم ﮐر رﮨﯽ ﮨﯾں، ﺗو ﮐﯾﺎ ﯾہ ﻋﻼج، ﮐﯾوﻧﮑہ ﮐﯾﻧﺳر 
 اﯾﮏ اﯾﺳﯽ ﺑﯾﻣﺎری ﮨﮯ ﺟس ﮐﺎ زﯾﺎده ﺗر ﻟوگ ﮐﮩﺗﮯ ﮨﯾں ﮐہ اﯾﮏ ﺣد ﺗﮏ ﻋﻼج ﮨو ﺳﮑﺗﺎ ﮨﮯ، اس ﮐﮯ ﺑﻌد آپ ﮐﭼﮭ ﻧﮩﯾں ﮐر
  ﺳﮑﺗﮯ۔۔۔ ﮐﯾﺎ آپ ﮐو ﻟﮕﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ آﯾوروﯾد ﻣﯾں اس ﮐﺎ ﭘورا ﭘﮑّﺎ ﻋﻼج ﮨﮯ؟
 ﭘورا ﭘﮑّﺎ ﻋﻼج، ﺗو آپ ﮐﺳﯽ ﭼﯾز ﮐو آپ ﮨﻧڈرﯾڈ ﭘرﺳﯾﻧٹ ﻧﮩﯾں ﮐہ ﺳﮑﺗﮯ ﮐہ اس ﮐﺎ ﮨﻧڈرﯾڈ ﭘرﺳﯾﻧٹ ﯾہ ﭨرﯾﭨﻣﯾﻧٹ ﮨﮯ۔۔۔ اﮔر
 ﮐوﺋﯽ اﯾﺳﺎ دﻋوی ﮐرﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﯾہ ﮨﻧڈرﯾڈ ﭘرﺳﯾﻧٹ ﮨم ﭨرﯾٹ ﮐردﯾﻧﮕﮯ، ﺗو وه، ﻣﯾرے ﺣﺳﺎب ﺳﮯ وه ﺻﺣﯾﺢ ﻧﮩﯾں ﮨﮯ۔۔۔ ﮐوﺋﯽ
 ﺑﮭﯽ ﻋﻼج ﮐرﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ اﮔر ﮨم، ﺳﭘوز ﮐر ﻟﯾﺟﺋﯾﮯ اﯾﻠوﭘﯾﺗﮭﮏ ﺳﺎﺋڈ ﭘر ﺑﮭﯽ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﯾں، ﺗو وه ﺳرﺟری ﮐر دﯾﺗﮯ ﮨﯾں۔۔۔
 رﯾڈﯾو ﺗﮭﯾرﭘﯽ ﯾﺎ ﮐﯾﻣﯾو ﺗﮭورﯾﭘﯽ اور ڈﻓرﯾﻧٹ ﭨﺎﺋم آف ﭨرﯾﭨﻣﯾﻧٹ اڈاﭘٹ ﮐرﺗﮯ ﮨﯾں۔۔۔ ﻟﯾﮑن وه ﺑﮭﯽ ﯾہ ﻧﮩﯾں ﮐہ ﺳﮑﺗﮯ ﮐہ ﮨم
 ﻧﮯ ﺳرﺟری ﮐر دی ﮨﮯ ﺗو ﮨم ﻧﮯ ﯾہ ﮐﯾﻧﺳر ﮐو ﭨرﯾٹ ﮐر دﯾﺎ ﮨﮯ۔۔۔ ﭨﮭﯾﮏ ﮨﮯ ﻧﺎ۔۔۔ اﺳﯽ طرح ﺳﮯ ﮨم ﻟوگ ﮨﻧڈرﯾڈ ﭘرﺳﯾﻧٹ
 دﻋوی ﮐوﺋﯽ ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯾں ﮐر ﺳﮑﺗﺎ ﮐہ ﮨم اس ﺑﯾﻣﺎری ﮐﺎ ﻋﻼج ﮨﻧڈرﯾڈ ﭘرﺳﯾﻧٹ ﮐر دﯾﻧﮕﮯ۔۔۔ ﺟﮩﺎں ﺗﮏ ﺑﺎت ﮨﮯ اﮐﺳﭨﯾﻧﺷن آف
 ﻻﺋف ﮐﯽ، ﮐﯾوﻧﮑہ ﺳرﺟری ﻣﯾں ﺑﮭﯽ ﯾﺎ ﮐﯾﻣﯾوﺗﮭﯾرﭘﯽ ﺳﮯ ﯾﺎ رﯾڈﯾو ﺗﮭﯾرﭘﯽ ﺳﮯ ﺑﮭﯽ ﮨم اﯾﮏ طرح ﺳﮯ ﻻﺋف ﮐو اﮐﺳﭨﯾﻧڈ
ﮨﯽ ﺗو ﮐر رﮨﮯ ﮨﯾں اور ﮨم ﮐﭼﮭ ﻧﮩﯾں ﮐر رﮨﮯ۔۔۔ ﮐﺳﯽ ﺑﮭﯽ ﭨرﯾﭨﻣﯾﻧٹ ﮐو ﮨم اﭨﮭﺎﺋﯾں ﺗو وه ﺻرف اﮐﺳﭨﯾﻧﺷن آف ﻻﺋف ﮨﮯ۔۔۔
 ﮨم ﺟب آﯾوروﯾدک دواﺋﯾوں ﺳﮯ ﯾﺎ ﯾوﻧﺎﻧﯽ دواﺋﯾوں ﺳﮯ ﮐﺳﯽ ﭘﯾﺷﻧٹ ﮐو ﭨرﯾٹ ﮐرﺗﮯ ﮨﯾں، اﺳﭘﯾﺷﻠﯽ ﻓﺎر ﮐﯾﻧﺳر، ﺗو اﯾﮏ ﭼﯾز
 آپ، ﮨم اس ﮐو ﺑﺎﻟﮑل ﮐﻠﯾر ﮐر ﮐﮯ ﭼﻠﺗﮯ ﮨﯾں ﮐہ دس از ﺟﺳٹ اﮐﺳﭨﯾﻧﺷن آف ﻻﺋف۔۔۔ ﭨﮭﯾﮏ ﮨﮯ ﻧﺎ۔۔۔ دوﺳری ﭼﯾز ﯾہ ﮨﮯ،
 اﮔر ﮨﻣﺎرے ﭘﺎس ﭘﯾﺷﻧٹ ﺑﻧﺎ ﮐﺳﯽ اﻧوﯾﺳﭨﮕﯾﺷن ﮐﮯ آﺗﺎ ﮨﮯ، ﺗو ﮨم ﻟوگ ﭘﮩﻠﮯ ﮐوﺷش ﯾہ ﮨﯽ ﮐرﺗﮯ ﮨﯾں ﮐہ ﮨم ﻟوگ ﮐوﺋﯽ اس
 ﮐﺎ اﯾف۔ اﯾل۔ اے۔ ﺳﯽ۔ ﻧﺎ ﮐراﺋﯾں۔۔۔ اور ﮨم ﺻرف اﯾم۔ آر۔ آﺋﯽ۔، ﺑﯾﺳﮑﻠﯽ اﯾم۔ آر۔ آﺋﯽ۔ ﺳﮯ ﯾﺎ ﺳﯽ۔ ﭨﯽ۔ ﯾﺎ ﺟو ﺑﮭﯽ ﮨﯾں، ﻣطﻠب
 ﻧﺎن اﻧوﯾﺳو ﭘروﺳﯾﺟر ﺳﮯ ﮨم ﻟوگ اس ﮐو ڈاﺋﮕﻧوز ﮐر ﮐﮯ اﺳﮯ ﭨرﯾﭨﻣﯾﻧٹ دﯾں۔۔۔ ﺗو ﻣﯾرے ﺧﯾﺎل ﺳﮯ اﮔر ﮐﺳﯽ ﭘﯾﺷﻧٹ ﮐﯽ
  ﮨم ﭘﯾﻧﻠﯾس ﻻﺋف ﮐو اﮐﺳﭨﯾﻧڈ ﮐرﺗﮯ ﮨﯾں ﺗو وه ﮐﺎﻓﯽ ﺑڑا اﭼﯾوﻣﯾﻧٹ ﮨو ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔۔۔
 ﺟﯾﺳﮯ ﮐﯾﻧﺳر ﭨرﯾﭨﻣﯾﻧٹ ﮐﯽ ﺑﺎت آﺗﯽ ﮨﮯ۔۔۔ اس ﻣﯾں ﯾہ ﮐﮩﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﺟو ﭨرﯾﭨﻣﯾﻧٹ ﮨوﺗﺎ ﮨﮯ، ﯾہ ﭘﯾﻠﯾﭨو ﮨﮯ، ﯾہ ﮐﯾورﯾﭨو
  ﻧﮩﯾں ﮨﮯ۔۔۔ ﺗو ﮐﯾﺎ آﯾوروﯾد ﻣﯾں ﺑﮭﯽ وه ﭘﯾﻠﯾﯾﭨو ﮨﮯ ﮐﯾورﯾﭨو ﻧﮩﯾں
 اﮔزﯾﮑﭨﻠﯽ آپ ﮐﺳﯽ ﭼﯾز ﮐو آپ ﭨرﻣﻧوﻟوﺟﯽ ﻣﯾں ﺑﺎﻧدھ ﻧﮩﯾں ﺳﮑﺗﮯ، ﮐہ ﯾہ ﭘرﭨﮑﯾوﻟرﻟﯽ ﯾہ ﭨرﯾﭨﻣﯾﻧٹ ﮨﮯ ﯾﺎ وه ﭨرﯾﭨﻣﯾﻧٹ
 ﮨﮯ۔۔۔ اﯾﺳﺎ ﺑﮭﯽ ﮨم ﻧﮯ دﯾﮑﮭﺎ ﮨﮯ ﮐﺋﯽ ﭘﯾﺷﻧﭨس ﻣﯾں ﮐہ ﮐﯾﻧﺳر ﮔروﺗﮭ اﺳﭨﺎرٹ ﮨوﺋﯽ ﮨﮯ، ﺳﭘوز ﮐر ﻟﯾﺟﺋﯾﮯ ﻓرﺳٹ اﺳﭨﯾﺞ ﻣﯾں
 ﭘﯾﺷﻧٹ آﯾﺎ ﮨﮯ، ﺗو وه ﮔروﺗﮭ رﯾﮕرﯾس ﺑﮭﯽ ﮨو ﮔﺋﯽ ﮨﮯ۔۔۔ ﺗو آپ اﮔزﯾﮑﭨﻠﯽ ﮐﺳﯽ ﭨرﻣﻧوﻟوﺟﯽ ﻣﯾں آپ ﺑﺎﻧدھ ﮐﮯ ﻧﮩﯾں ﭼل
 ﺳﮑﺗﮯ ﮐہ ﯾہ ﯾﮩﯽ ﮐﺎم ﮐرﯾﮕﺎ اور ﯾہ ﮐﺎم ﻧﯾﮩں ﮐرﯾﮕﺎ ﯾﺎ ﯾہ ﻧﮩﯾں ﮐر ﺳﮑﺗﺎ اور ﯾہ ﮐر ﺳﮑﺗﺎ ﮨﮯ۔۔۔ آپ ﮐﺳﯽ ﭨرﻣس ﭘہ اس ﮐو
 ﻧﮩﯾں ﺑﺎﻧدھ ﺳﮑﺗﮯ۔۔۔
 اﯾﮏ ﻣﻧٹ، ﭘﯾن ﮐر ﻟﯾﺟﺋﯾﮯ آپ۔۔۔ اس ﻣﯾں ﺗﮭوڑا ﺳﺎ۔۔۔ اﯾﮏ ﻣﻧٹ۔۔۔
 اس ﻣﯾں۔۔۔ ﺗﮭوڑا ﺳﺎ، ﮐﯾﻧﺳر واﻟﮯ اﺳﯽ ﭘواﺋﻧٹ ﭘہ ﺗﮭوڑا ﺳﺎ ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ ﺑﯾﺳﮑﻠﯽ آﯾوروﯾد اور ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﮐﯽ دواﺋﯾﺎں اﯾﻧﭨﯽ
 آﮐﺳﯾڈﯾﻧٹ ﮐﯽ طرح ﺳﮯ ﺑﮭﯽ ﮐﺎم ﮐرﺗﯽ ﮨﯾں اور ﻻﺋف ﮐو ﺗﮭوڑا ﺳﺎ ﺑڑھﺎﺗﯽ ﮨﯾں۔۔۔ ﮨﻣﺎری دواﺋﯾوں ﺳﮯ، ﺟو ﺑﮭﯽ ﮨم دواﺋﯾﺎں
 اﭘﻧﯽ ﯾوز ﮐرﺗﮯ ﮨﯾں، ﮐﯾﻧﺳر ﮐﮯ ﭘﯾﺷﯾﻧﭨس ﭘہ، ان دواﺋﯾوں ﺳﮯ ﯾہ دﯾﮑﮭﺎ ﮐﯾﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﺟو ﮨوﭘﻠﯾس ﭘﯾﺷﯾﻧٹ ﮨﯾں، ﺟﻧﮩﯾں ﯾہ ﮐر
 دﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ، ﻣﺎڈرن ﭨرﯾﭨﻣﯾﻧٹ ﻟﯾﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌد ﺑﮭﯽ، ﯾہ ﮨﻣﺎرے ﭘﺎس ﺑﮩت ﭘﯾﺷﯾﻧٹ آﺗﮯ ﮨﯾں۔۔۔ ﺟﻧﮩﯾں ﯾہ ﮐہ دﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﯾہ
 ﺗو ﺑس ﮔﯾﺎ، ﮔﮭر ﺟﺎ ﮐﮯ ﺳﯾوا ﮐرو، ﺧدﻣت ﮐرو، ﮨم ﻧﮯ ﯾہ ﮐﺋﯽ ﺑﺎر دﯾﮑﮭﺎ ﮨﮯ، اﯾﮏ ﭘﯾﺷﯾﻧٹ ﺗو ﻣﯾری اﺑﮭﯽ، اﻧﻔورﭼوﻧﯾﭨﻠﯽ،
 
7 5)   fo    egaP(  scihtE > ecitcarP cidevruyA > enicideM > htlaeH rof udrU idniH 
nitsuA ta saxeT fo ytisrevinU ehT ,etutitsnI aisA htuoS c
 ان ﮐﯽ۔۔۔ ڈﯾو ﭨو اوﻟڈ اﯾﺞ، اﺑﮭﯽ ﭘﯾﻧﺳﭨﮭ ﺳﺎل ﮐﯽ اﯾﺞ ﻣﯾں ڈﯾﭘﺗﮭ ﮨوﺋﯽ ﮨﮯ، ﺷﺎﺳﺗری ﻧﮕر ﻣﯾں رﮨﺗﯽ ﺗﮭﯽ، ﭼﻧدا دﯾوی ﻧﺎم ﺗﮭﺎ۔۔۔
 اور ﻣﯾرے ﭘﺎس اس ﮐﯽ اﯾم۔ آر۔ آﺋﯽ۔ اور ﺳﯽ۔ ﭨﯽ۔ وﻏﯾره آج ﺑﮭﯽ ﺑﮭﯽ ﭘڑے ﮨﯾں، اﻧﮩﯾں اﯾﺑڈاﻣﻧل ﮐﯾﻧﺳر ﺗﮭﺎ۔۔۔ اﯾﺑڈاﻣﻧﻠﯽ
 ﮐﯾﻧﺳر،  اﺳﭨﻣﮏ ﭘہ ﮐﺎﻓﯽ ﺑڑا ﮔروﺗﮭ ﺗﮭﺎ۔۔۔ ﮨم ﻧﮯ ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﻋﻼج اﻧﮩﯾں ﯾﮩﯽ ﺑﺗﺎ ﮐﮯ ﭼﻼﯾﺎ ﮐہ ﮨم آپ ﮐﯽ ﻻﺋف ﮐو ﺻرف ﺑڑھﺎ
 رﮨﮯ ﮨﯾں۔۔۔ اور وه دس ﺳﺎل ﺗﮏ زﻧده رﮨﯽ، ﺟب ﮐہ آل اﻧڈﯾﺎ اﻧﺳﭨﭨوٹ ﻧﮯ اﻧﮩﯾں ﮐہ دﯾﺎ ﺗﮭﺎ ﮐہ ﮨوﭘﻠﯾس ﮨﮯ، ﻟﮯ ﺟﺎِؤ، ﮐﭼﮭ
 دن ﺳﯾوا ﮐرو، اور ﭼﻠﯽ ﺟﺎﺋﯾﮕﯽ۔۔۔ اور ان ﮐﯽ ڈﯾﺗﮭ ﮐﯾﻧﺳر ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﻧﮩﯾں ﮨوﺋﯽ، اب وه ﻧﯾﭼرل ڈﯾﺗﮭ ﻣری ﮨﯾں۔۔۔ اور
 ﻻﺳٹ ﻣﯾں ان ﮐﮯ ﺑﺎﻟﮑل، ﭨرﯾﭨﻣﯾﻧٹ ﮐﮯ ﺑﻌد، ﭼﮭ ﺳﺎت ﻣﮩﯾﻧﮯ ﮐﮯ ﭨرﯾﭨﻣﯾﻧٹ ﮐﮯ ﺑﻌد ﻣﯾں ﻧﮯ اﻧﮩﯾں دﯾﮑﮭﺎ ﮨﮯ ﮐہ، ﺟب
 ﻣﯾں ﻧﮯ ان ﮐﮯ دوﺑﺎره ﺳﮯ ری۔اﻧوﯾﺳﭨﯾﮕﯾٹ ﮐراﯾﺎ ﺗو ﭨوﭨل، ﺟﺗﻧﺎ ﺑﮭﯽ ﭨﯾوﻣر ﺗﮭﺎ، ﺳب ڈزاﻟو ﮨو ﭼﮑﺎ ﺗﮭﺎ۔۔۔ وه ﮨﻧڈرﯾڈ
 ﭘرﺳﯾﻧٹ ﮐﯾور ﺗﮭﯽ۔۔۔ ﮨﻣﺎرے ﭘﺎس ﮐﯾوﻧﮑہ رﯾﺳرچ ﮐﮯ ﻓﺳﻠﭨﯾز ﮐم ﮨﯾں، ﮨم ﭘوری طرح ﺳﮯ ﯾہ ﭘﺗہ ﻧﮩﯾں ﻟﮕﺎ ﭘﺎﺗﮯ ﮐہ ﮨﻣﺎری
 ﻣﯾڈﺳن ﮐﺎ ﺟو روٹ آف ورک ﮨﮯ وه ﮐﯾﺎ ﮨﮯ۔۔۔ ﮐﯾوﻧﮑہ ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﭨرﯾﭨﻣﯾﻧٹ ﮐو اﺑﮭﯽ ﮔورﻣﯾﻧٹ ﮐﯽ طرف ﺳﮯ ﺑﮭﯽ اﺗﻧﯽ ﻓﺳﻠﭨﯽ
 ﻧﮩﯾں ﻣل ﭘﺎﺋﯽ ﮐہ ﮨم ﻟوگ اﭘﻧﯽ رﯾﺳرﭼوں ﮐو ﮐﻣﭘﻠﯾٹ ﮐر ﺳﮑﯾں۔۔۔ ﻟﯾﮑن ﯾہ ﭘﺗہ ﻧﺎ ﮨوﺗﮯ ﮨوﺋﮯ ﺑﮭﯽ ﭨرﯾﭨﻣﯾﻧٹ ﮐﺎ ﺟو ﭘﺎرٹ رﮨﺎ
 ﮨﮯ ﮨﻣﺎرا زﯾﺎده ﺳﮑﺳﯾﺳﻔل رﮨﺎ ﮨﮯ اور ﮨم ﻟوﮔوں ﮐﮯ ﭘﯾﺷﻧٹ اّﭼﮭﯽ طرح ﺳﮯ ﭨﮭﯾﮏ ﮨوﺗﮯ ﮨﯾں، ﮐﯾﻧﺳر ﻣﯾں ﺑﮭﯽ۔۔۔ ﮨم ﯾہ
  ﻧﮩﯾں ﮐﮩﺗﮯ ﮐہ ﮨﻧڈرﯾڈ ﭘرﺳﯾﻧٹ ﮐﯾور ﮐر دﯾﺎ ﮨﮯ ﯾﺎ ﮨم ﻧﮯ ﻻﺋف ﺳﯾو ﮐر دی، ﻟﯾﮑن
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زﻧﺎﻧﯽ ﺑﯾﻣﺎرﯾﺎں sessenlli 'snemoW
 ,ecneurgnoc ,ycnetsisnoc ,ynomraH
ﺳﺎﻣﻧﺟﺳﯾہ ecnadrocnoc ,nosinu
ﯾوﻧﺎﻧﯽ اور آﯾوروﯾد adevruya dna inanU
ﭘﯾڑ ﭘودے stnalp dna seerT
اﯾﮏ ﮨﯽ ﺳﮑّﮯ ﮐﮯ دو ﭘﮩﻠو nioc emas eht fo sedis owT
ﻓرق ecnereffiD
ﻋﻼج tnemtaert ,ydemer ,eruC
اﯾﮏ ﺣّد ﺗﮏ ﻋﻼج tnetxe niatrec a ot taerT
ﭘورا ﭘﮑّﺎ ﻋﻼج tnemtaert eruS
ﻧﮩﯾں ﮐہ ﺳﮑﺗﮯ yas tonnaC
دﻋوی mialC
ﺑﯾﻣﺎری ﮐﺎ ﻋﻼج ssenlli eht rof tnemtaerT
آﯾوروﯾدک دواﺋﯾوں ﺳﮯ senicidem cidevruyA htiW
ﯾوﻧﺎﻧﯽ دواﺋﯾوں ﺳﮯ senicidem inanU htiW
ﮐﺎم ﮐرﯾﮕﺎ krow lliW
ﮐﺎم ﻧﮩﯾں ﮐرﯾﮕﺎ krow ton lliW
آﯾوروﯾد اور ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﮐﯽ دواﺋﯾﺎں senicidem inanU dna adevruyA
اﯾﻧﭨﯽ۔آﮐﺳڈﯾﻧٹ ﮐﯽ طرح ﺳﮯ tnadixoitna na ekiL
 
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nitsuA ta saxeT fo ytisrevinU ehT ,etutitsnI aisA htuoS c
snoitseuQ udrU
 ڈاﮐﭨر ﺳﯾﻣﺎ ﻣﻘﯾم ﮐس ﭼﯾز ﻣﯾں اﺳﭘﯾﺷﻼﺋز ﮐرﺗﯽ ﮨﯾں؟
 دﻣﺎﻏﯽ ﺑﯾﻣﺎرﯾوں ﻣﯾں 1
  ﭘﯾٹ ﮐﯽ ﺑﯾﻣﺎرﯾوں ﻣﯾں 2
 ﻣرداﻧﯽ ﺑﯾﻣﺎرﯾوں ﻣﯾں 3
 زﻧﺎﻧﯽ ﺑﯾﻣﺎرﯾوں ﻣﯾں 4
 ڈاﮐﭨر ﺳﯾﻣﺎ ﮐﮯ ﻣطﺎﺑق آﯾوروﯾد اور ﯾوﻧﺎﻧﯽ اﯾﮏ ﮨﯽ ﺳﮑّﮯ ﮐﮯ دو ﭘﮩﻠو ﮨﯾں، ﮐﯾوں؟
 دواؤں ﮐﮯ ﻧﺎم اﻟﮓ اﻟﮓ ﮨﯾں اور ﭘﯾڑ، ﭘودے دوا ﺑﻧﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ ﺑﮭﯽ اﻟﮓ ﮨﮯ 1
 دواؤں ﮐﮯ ﻧﺎم اﯾﮏ ﮨﯾں اور ﭘﯾڑ، ﭘودے دوا ﺑﻧﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ اﻟﮓ ﮨﯾں 2
 دواؤں ﮐﮯ ﻧﺎم ﮐﭼﮭ ﺑﮭﯽ ﮨوں ﻟﯾﮑن ﭘﯾڑ، ﭘودے دوا ﺑﻧﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ اﯾﮏ ﮨﯽ ﮨﯾں 3
  ﮐﭼﮭ ﮐﭼﮭ ﻣﻠﺗﮯ ﺟﻠﺗﮯ ﮨﯾں 4
 ﺳﯾﻣﺎ ﺟﯽ ﮐﮯ ﻣطﺎﺑق ﮐﯾﺎ ﮐﺳﯽ ﭘﯾﺗﮭﯽ ﻣﯾں ﭘورا ﻋﻼج ﮨو ﺳﮑﺗﺎ ﮨﮯ؟
  آﯾوروﯾد ﻣﯾں ﻋﻼج ﭘورا ﮨو ﺳﮑﺗﺎ ﮨﮯ، ﺑﺎﻗﯽ ﭘﯾﺗﮭﯾوں ﻣﯾں ﻧﮩﯾں 1
  ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﻣﯾں ﻋﻼج ﭘورا ﮨو ﺳﮑﺗﺎ ﮨﮯ، ﺑﺎﻗﯽ ﭘﯾﺗﮭﯾوں ﻣﯾں ﻧﮩﯾں 2
  ﮐﺳﯽ ﻣﯾں ﺑﮭﯽ ﻣرﯾض ﭘوری طرح ﭨﮭﯾﮏ ﻧﮩﯾں ﮨو ﺳﮑﺗﺎ، ﻟﯾن اس ﮐﯽ زﻧدﮔﯽ ﺑڑھ ﺳﮑﺗﯽ ﮨﮯ 3
 اﯾﻠوﭘﯾﺗﮭﯽ ﻣﯾں ﺳرﺟری ﺳﮯ ﻋﻼج ﭘورا ﭨﮭﯾﮏ ﮨوﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ 4
 آﯾوروﯾد ﻣﯾں دواﺋﯾں ﮐﺎم ﮐرﺗﯽ ﮨﯾں، ڈاﮐﭨر ﺻﺎﺣب ﮐﮯ ﻣطﺎﺑق ﯾہ ﮐﯾوں ﻧﮩﯾں ﺛﺎﺑت ﮨو ﺳﮑﺗﺎ ﮨﮯ؟
  دواﺋﯾں ﻣﻠﺗﯽ ﻧﮩﯾں ﮨﯾں 1
  دواﺋﯾں دور دور ﺳﮯ آﺗﯽ ﮨﯾں 2
  رﯾﺳرچ ﻓﯾﺳﻠﭨﯾز ﮐم ﮨﯾں 3
 دواﺋﯾں رﯾﺳرچ ﮐﮯ ﻻﺋق ﻧﮩﯾں 4
ﮐﺎم ﮐرﺗﯽ ﮨﯾں skroW
ﺳﯾوا ﮐرو evreS
ﻻﺋف ﮐو ﺻرف ﺑڑھﺎ رﮨﮯ ﮨﯾں efil dnetxe ylno lliW
زﻧده evilA
 
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